$$
\begin{aligned}
& \text { اللمحدث المانظ قطب الدير. القنطالذا }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { عنى بضبطه، والتعلق عليه }
\end{aligned}
$$

قال سـيدنا وشيخنا وامامنا وقدوتنا .الشيخخ الامام الفقيه،
 المافظ الضابط ، المتقن المتفنت ، تاجالعلماء بجل الفضــا (اء، قدوة العارفين ، حجةعبادالته السالكين ، مفتى المسلمين ، قطبالمين، وحيدعصره، وفريددهره، شيخ الطريقة والخقيقة، أبو بكر محمبن








الحرم سنة ست وثمـانين وستِامة : ـ ـ ومن شعره
 وقد يخبث اللفر النىطاب أصله ليظهر سـر انه فـ العكس والطرد

الحــــــد لله اللنى ندب من قرب من الأنام الى القيام
 والصيام . و كتب لمن أحب انتظام المرام فيما أقام له من
 الالمـام بمام الآلام العظام . وسلب من عجب من الـــد الـام

 الألايم . من اختيال خيل النتص للاحكام والالابرام والصالة والسالام على محد نبى الرمّة المنقذ من التعه من
 أو ساخ الآثام . وعلى آله وصحبه ومن احتذى حذو الصدق
 المام على دوح الآكام
 ذ ذها من إظهار مكاسن شريعة الاسلام •و وإيثار طهارة أسرار

الأفهام ـ وافرة . كحل النظام ـ مبرزة فی حلل الانتظام ـ دافعة لمـا .قام بالأفهام م.... الأوهام . والمحرك على إبراز ها ها ماسبق من
 على الاقد ام للقيام فیهذا المقام ـ باقتضاء منبعض العلماء اللأعام والنه المتستول أن بجزل لنا من فيض جوده جزيل الانغام ـ وأن بـجمل بنا فى رفض ما يدعو الى البـلـ ووبيل الانتقام . مـحمد

وآله وصحبه البر رة الـكرام ـ فنقول :
الـكالوم مهما هذبت مقاضده ـ غذبت مصادره وموازدهـ. ولما كان التصنيف مهعياً سلك جلدده من سلف . وتبعه غلى


 الفهم من القاصى من الطلأب والدانى .كان حقاً على المتأخر أن






 أن تعبد ربك ختى يأتيك اليقين

يتهيزعلى المتقدم بمزيد • إما فى ترتيب أو تهذيب . أو تقريب فى تبو يب . أو تطويل أو اختصار . أو انتقاد أو انتصار . أو استدر الك باستحصضار . أو إظهار لاضهار . قصر فيه المتقدم عن. مغنار. أوشرحلما أششك من أسر ار ـ اللى غير ذلك من المطانى التى عادة المصنفين من المتقدمين والمتأخر ين بها جارية ـ وموارد

 سلـكها أصاب الصواب ـ ومن تزكا أخطأ فيا به أجاب






 والرضوان . ومن النّه نسأل الامداد بالتفبر ان والاحسان :


وتابعهم باحسار. .

## القو ل فى الفاتحة

والنظر فيّا يقح فمعددة . ووجوه ثلاثة : القول فى المقدمة
ـنقول : -
اعلم أن العقاء م.ــــأهل الملل والنحل ، اتققواعلى أن
الرياضة للانفس واجتتناب الماذ موجب للز يادة فى السعادة . غير أن القصدين منالفريّينين يختلفان :فأرباب الملل يتوجهون بذلك الى معبود ـ معظم . مثيب ـ معاقب فی الدار الأخرى التى الى جاءت الرسل صلوات النه عليهم وسالامه باثباتها . وجوز العقل

 الفـكر ـ ونور الخس • فهى مع تحظيم نفسها و اقفة . وعلى رفعة شأنها عا كفة ـ وعن التصديق بالبعث والبزاء صادةة و وكل مدة تقـدمت جاءتها رسلها بالأم بالصوم • إلا أن الصوم يختلف ونـ
 فى الملل : فاليهود لمم زمن معين لا يختلف شتاء ولا ولا والنصارى كذلك : وأما الأمة الحمدية التى هى الملة الاسامية
 تقيده بزمن صيف أو شتاءبل جرت على عادة العرب فی اعتبار

إلشهور بالأهلة حتى تضرب فى كل زمن بنصيب ـ فيتوفر الأاجر فـ الصيف لـا فيه من متاساة شدة العطش . فيأخذ من طول هازه ومن قصر نهار الشتاء ـ وذلك يكا الر الرياضة أليق ـ ولعموم الأه جة أو فق . فان من كان الغالب عليـه الخرارة لا يلحقـه في الشـتاء ها كان فى الصيف يلحقه . ومن كا لا الغالب عليـه

 العبادات انمـا هو محل الأنفس على المشاق ـ و ومخالفة العادات

بفاذا علم ذلك فنعول :




 ولا مفارقة حجوب . فـكانت الصدقة أفضل : هـذا من حيث ر اعاة أحكام الشريعة الطاهرة المتعلةة بعوام الأنام ـ أما أرباب الألس والاختصاص بالنّ سبحانه ه فانهه قد عزفت أنفسهم عن التعلق .كبالباجلة والآجلة. وعرفت مقداروظائف العبودية هن الامتثال الأُ والنتى ـ والتعظيم للمعبود ـ بما استولى تليها
 الإستطاءة : فيل هؤلاه الى الاستكثار لما هـا هو الألشق عليهم من التوجه بالصالة والصوم لاثشتغالم بالّه عن الأعمال والفيكر


 وأهل التخصيص بالتقريب لا تطلع لم الم شئى من ذلك ـلك ـ بل صرفوا همهم الى مولام . واستخنوا بيكوده وكمهن عن التعرض.
 ذلك فنتول :
اختلف العلاه في الصوم والصلاة أيمها أفضل على ثاخثة


 على التـلاوة . واللذك ـ . والطهارة . والامسساك عن المفطرات .






فقّد وجد فيّها معنى الصوم ـ وما وجد فى الصوم جميع ما فِها






 سلف على جميم العبادات سئل عنع علةذالك فقال : لأن يطالع البّه على نفسى وهى تنازعنى اللى الطعام والشراب أحب الى من ألى أن
 فنذلك أن الجوع يقهر طغيان النفس .ويقطع استرسال الفكرة
 بخلاف الشبح فان الأفكار معه منتشرة . ورغبة الطاعات معسه متعذرة أُو دقصرة : ومنهم منقال الصوم بالمدينة أفضل والصالة الطاة


 بالصوم فانه لاعدل له ه و رواه ابن خزيعة والحا كَ وقالصيح الاسناد.
 من روإية عبـد الة بن الزير وغيره ه . ون المديث الصحيح



(1) أخرجه الامام أَهد وابن خزيكة وابن حبان من رواية عبد الته
 أفصنل هن ألفـ صالة فنما سو اه هن المساجد الا المسيجد الحرام وصـالاة
 أيصاً وابن هاجه هن حديث جابر باسناد صحـح
(r) قال الشرف اللدمياطى: اللأواء هرموز مدودد هى شـدة الضضيت .
 على شدانْدها وضيق الهيش فيها . وأن هـذا الفضنل باق، هستهر الى يوم


 الحرهة للانس .
 يكحل فهها مر . والحسـنات وغيه ذلك . والختار أن الما لغلب على ظنـه الوقوع فی المخذو رات المنكورة وغيرها . وقد جاو رتهما
 الا حتراز هن المحذو رات وأُسبابا والّه أُعلم

ولألن فرضالصلاة نزل بكهك المثرة، وفرض الصوم نزل المالمدينة
 لثرف كل من القعتتين على ما خصص به أصله . فيذا ما يتعلق

القول فى الوجوه الثاذثة

الوجه الأول ف في ابجاب الصوم . وما في الاتيان به من زيادة
السعادة في اليقظهة والنوم :
 عايهم الصا(ة والسلام وان اختلف قلة . وكثرة ـ ووقتا . وقبل




 صَوْمْاه ألى صمتا وقال امرؤ القيس :
 فهزا معناه لغة، و وأما شر عا فانه عبارة عن امساكُ خصوص .

فنزهن ثخصوص. وذلك هو استيعاب النهار مع ما قـبل طرفيه إمسا كا بنية مبيتة في صومهعن ذخول داخل • و خروج

 فى الفرض فانه لايجزئه خالافا لا لا حنيفة رضى النّه عنه . وقولنا
 عن عثان وابن هسعود وأبي أيوب رضى النّه عنهم •وبه قال أبوحنيغة والثو رى والامام أمحد و إسحاق ـ و وقال الأمام مالك
 شاهدة بالفرق بين الفرض والنفل وأما الحـهمة فى الصوم إيجابا وندبا فوجوه . أحـدها أن الأبدان اذا امتالأت من الأغذية المستلنة .والأشربة المستعذبة. وداهت على رفاهيـة العيش . طغت وتجـبرت . وكثر اللامها (1) قال النووى هو أبر الهذيل زفر بن المذيل العنبرى البرى







وأُسقامها . ونسيت تذ كر أخحوال المحتاجين . فاقتضت الـــكمة تأديبّا بجوعها وعطشها . المنقص لموادها . المذكر لأهر دعادها . ابجابا في العـام كشهر رمضان وندبا فن باقي الأيام . إلا ما ورد النهیى عنسه بكمة متقررة فى الأذهان . إيقاظا للنفوس النافلة . وتنقيصا للفضلات الماصلة . ولأجل ذلك ورد فن الحـديث



 بألك فيكثر تضر منهه الفقير عند جوعه . ويعلم مقدار مايقاسى الفقير من الفاقة فيحثه ذلك ويحر






 يفضى إلى الفساد دينآ أو دنيا فيكون شرا مهنا

شیء فیالقِيامة ونى النار الجو ع والعطش .ولهذا يقول اهل النار
 الصائون ما يدفع ثهم بصيامهم من تلاك الأهوال هان علم علهمهم
 والسلام من ترلك المطعم والمثرب . لتقع المشاركة لمم فن تالك الحالة مضافاً الى ماكميزو ا به منالتكليف بقهر الثهوات وألمواب الطاعاتوالعبادات . فتميزوا بالفضيلتينعلى باقى الثقلين . ور ابعها قهر العدو وإذلال سلطنته . و إبطال سطوته . فن تحكهه على النفس بلـث الشهوات . والحث على اللرغبات . المدنيـة من و الهالك . والجو ع يدفح حنته . ويقطع حجته . ولأجل ذلك

 الجبد المشتمل عليها بدنه ســعة . وهو مأمور .كفظها وعنـد (1) أخرجه اللخارى ومسـلم من حديث صفية دون قوله ,فضخيقوا




 البدن فتصل الوسوسة الى القلب والته أعلما

الاعتبار هى الموصلة الى سبعة أبواب جهنم ـ وهى العين . والأذن واللنان . والبطن . والفرج • واليدان . والرجالان :والصيام
 والجوع يحسم مثار الشهوات ـ ويقطع موادها ـ وعند ذلك يو يوجد صفاء الخواطر عن الـكدرات . وتنور الباطن عن الظلات . فان المعدة بثابة الحوض يكتمع فيه ما يلقى اليه من الألغذية . فاذا أفرط الشبع ثقلت الأعضال بمـا يمدها وتثاقلت عن الاجلجابة للالخدمة ـ والانابة للطاعة ـ وفترت عن العز ميمة فيما يقضى بنجاتها فن العقى . ورويناعن جابر بن عبد النّه الانصارى رضى التّه




 ألى هريرة رضى السّه عهها قال قال زسول الته صلى اللّه عليه وسلم
 الصَوم طهرة وبركة . وزيادة فَ مصة الجسد من حيث المُنى وإن كان من حيث الصورة تنقيص . كا أن زكاة المالـ الـ صور تها تنقيص ومعناها زياذة من حينث الدخار ثوابها عند النّه

تعالى: وسابعها أن السـنة أنا عشر شهر آفأم هـ الشارع بصوم شهر من العـام إذ الحسنة بعشر أمثالهـا .ولم يوجب عليهنم مازاد على ذلك رفقاً بهم • وإبقاء لفضـيلة النافلة حتى يرغب فينا أهل الجــد والاجتهاد فى التوجه الى الّه تعـالى والمتابعة
 العام الحسنة بعشر أمثالما فن الشهرين الباقيين ـ فيـكون العامل بذلك دائم البركة والزكاة لمسده فن جميع العام ـ وهـذا من زفون

النّه تعالى .خلقه ـ وشفقته على عباده والنه أعلم


 معلومة مْنشريعة الاسالم بالـكتاب ـ واللسنة . والاجماغ أماالكتاب فهنه الآية دالة على وجوبشهرَ رمضان . وقد
 عاشوراء أو ثلاثة أيام منكل شهر ثم نسخ أو بحكة ؟ و الصيام كصدر كالقيام والل大اوم فن ذلك يطول ـ وقد صر ح النه تعالني

 .

عليك . فان صوم رمضان سبب لللغفران ـ يضضى اللى دخول













 وجملة الموارح .كالسمع • والبصر .والفرج • وإماباباطناً يتعلق جابلنس من الحسد . والبنى ـ و الككبر .وأنواع ذيم الأخال大ق .
 ششواته، و ويستقم بصيامه ما الو ج من ذميم صفاته ه . ويكتمل

أن يريد لـكى تتقوا البخل والنفـلة عن المحتابين .فلاتهملوا الانفاق علينه لأنا الجوعو (لعطشمنالألمور الجبلية ـ فاذاهام
 الفقراه فساعدؤم وأعانوم . ويكتمل أيضا التدخلوا بصيامكم فـ زمرة المتينْ . وتصلوا بذلك الم رتبة الموفقين . فان حقيقة
 فِأج جل ذاك عد الهّ الصوم من أسباب التقوى










 ولن كانت هى الاسلام بعينه

وصح من حديث عمر رضى الته عنه فن سؤ ال جبريل عليه.
السلام لمـا أتى في صورة أعرالبى يسأل النى صلى الشه عليه وسلم

 من دين الاسالام معلوم ضرورة ـ فاذا تقر ر ذلك فنقول: الالصوم الواجب ينقس الىواج مايجب بالالتزام . أما الأول ففكصوم رمضان والـكفارة من
(1) أخر جه مسلم من حديث عمر بن المطاب ولنظه قال مينيا نـن













منالسائل ؟ قلت النه ورسوله أعلم . قال فانه جبريل أتا ك يعلمكم دينكه،

الالفطربابلجاع فنهاره. وكفارةالظهار .والقتل .وكلمنهماشهران
 أيام. وفدية المتتع.والقر انوركم ونهما عشرة أيام . وجزاء الصيد
 مد يوم. وأما الثانى فالنذر وقد نزله الثشارع منزلة ما ألزمها ابتداء

هن الواجبات : فهذا ما يتعلق بالصوم الواجب الوجه الثالى فى ندب الصوم وما يتزتب بسبيه من الفعل
الحموب ، والثواب المحوب

 القسم الأول المطلق . فنعول : قد أثنى الته على الصانمين


 أبا هريرة رضى السّه عنه يقول: قال رسول التّه صلى السّه عليه وسلم









أخرجاهما .واللفَّ لمسلم وروى سعيد بن المسيب عن أبى هريرة رضى النّه عنه هال.





التزمذي . و وال حديث حسن غريب قلت: هذار. الحديثان أصل عظم فـ تفضيل الصيام وماتخصص به منحهافظ عليه من نيد الالاك ام م ومديد الانعام



-rr-



 المسنة بعشر أمثالما المسبع)|ئه ضعف . جُزاء الصائم عندى فوق هـذا العددمــا أعلهه ولا أخخبرك به . فان الصيام ينقص البدن ويضعف البنية. يخلاف غـيره من أركان الاسالام ـ فالصاء


 يوم القيامة حاسب الشه تعـالى العباد وأدى ماعليهم من المظالم وأدخلهمبالصوم|لِنة(1) وهومهوعنابن عيينة . وثالثها أنهليس كـا يظهر فيدخله اللرياء يخاف غانيره من الأعمال تطلع الحفظة عليها فانها حركات وســكا ( ) قال القرطبى قد كنتاستحسنت هذا الجواب ـ الى أنفـكرت فن





 يطلع عليه غيره ويشهد لذلك قوله عليه الصلاة والسلام „لَيْسْ

 الانجساد لا غناء لــا عن الأغذية . فلما تر كُ الصائم ما لاغنى



 فانه يفتقر الى عمل ظاهر ونيـة باطنة والصوم كله باطن لا لا يلعله


 كله . ويحتمل أنه لمـا كان لايتقرب به الا للّه وحده لما فيه من







المشاق على النفس اختص بالاضافة اليـه كما قال تعـالى ״وآَتَ

 الختصة بالدين قد وجد التعظم بهـا لغير الله تعالى كالسـج للأصنام و الذّع لها والرشا للحكام والمدايا للحمالل فانها فـ صورة وزان الصـدقات بالأُموال للّه فانها تقرب للقلوب الكن لدفع المـكروه وطابالمبوب ـ وأما الصوم فلم يتقرب بـ به أحدلذير النّه
 بالمجاز اة له تعظيما له إذ لا بمازى على أعمال العباد غـيره . قوله
 أومن الآفات بالام اض والأسقام في الدنيا . أو بمجموعيهما
 والفتح فىالمـاضى وقيل بالـكسر فی الماضى والفتح فالمستقبل وروى » يروَتث " بالـكسر .والرفَث بالفتح الاسم وبالسكون



 شهو اته ها الم آخر ه. و يصح أن يراد أنه سترة بكسب مايكصل منالثواب وتضعيف الحسنات

المصدر وهو الكلام الفاحش ويطلق على الجلاع وعلى الـكام
 الصخب الصنجة بار تفاع الأصوات عنـد الخصام ـ والصواب


 عليـه ويقول له لولا صوى لقابلتك بمـا جئت به . وأما قوله "والنّى نفسى بيده) فقيه دليل على جواز الخلف بالّه عند الحاجة الليه ورد على من قال لا كايف العبد لا صادةا ولا كاذبا وقد كان















 الوجهان . يقال خلف فوه وألخلف الا تنير قال إن أمر :

والعمر واحد عمور الأسنان وهو ما بين السنين من اللـي












 .

والليح ريح المسك (1) . وقيل يثاب ثوابا بخلوفه فهو أفضل من
 فىالقيامة بحيث تبقى عالمة على الصائمين وهذا منباب الأضداد

 وقيل يدخرله عند النه ويعتد بها له ها يعتد صاحب المسك
 و السا(م تستطيب تلك الرأحمة وان كرهتهوها أنتم ع) تستطيبون


 فُار . النغس تجد مشقة هـ فتستريع بالمطع والمشرب و و وأما

 وروينامن حديث أبى هازهو والمسهه سلمة بن دينـار عن






سهل بن سـعد رضى السّ عنه أنْ النى صلى الّه عليه وسـلم قال



 الشرب المانع عن طلب النفس الزيادة عليـه وهذا من المن باب

 من باب الرى (لمتصل الذى لا عطش يخلفه تشريفا لمقدار هـ م
 وروى جمهان عن أبى هريرة رضى الّه عنه قال قال رسول

 أخرجهة ابن ماجه
وروى ربجا بنحيوة حديث أبىأمامة الباهل رضى النّهنه


 وروى سعيد بن جبير عن إبن عباس رضى الهَ عنهم قال


 ومن حديث ألب هريرة رضى الهّه عنـه قال قال رسول النه





ومن شرفالصوم وفضيلته تسميته بأنماء فان كثرة الأكماء

 فسمى الصوم جنة فى حديث رواه أبو هريرة قال ميعت رسول



 وسلمه فرضا بجزنًا فـ حديث آخر قلت أما تسمية رمضان بشهر الـــبر فلان الصبر أصـله

الحبسوالهائم حبس نفسهعن لنالها وثشهواتها الظاهرة والباطنة وألزمها الجوع والعطش فصح أُـنـ يكون ضابرا وقـد صح
 أنار الته فكرته ه وأبصر مواقع رشده ه فـ مواطن قصده . فاششغل

 وكان الهوم منباب التزك جـج
 صبران. صبر عنالخانفة:
 بذلك أنالدهر ليل ونهار . فالمواصلة يينهما بالامساكاك هو الصـبـر
 بشر الهبر وهو ليل ونهار فانه أضافه للاهساكاك الواقع فن نهاره
 على البعض جازا وجعله نصف الصـبر ههنا حقيقة وتسميته






بالزكاة لأنه تنقيص لاجسد من القوة .مरا أن الزكاة تنقيص من المـال وسماه فرضاً لأن الفرض هو التأثير فى الثيء فسمى

 الصوم المطلق

## القسم الثانى المقيد بزمن

وهو على ضربِن معين وهمبهم : الضر ب الاول المعين ـ وهو
أنواع : النوع الأول صوم الأشهر : وهى غمسة أزمار . .

الجميرى عن أبى هريرة رضى الته عنه قال قاله رسول الهّه صلى الّهـ


 التطوع صو









 الألأربين لميقات موتى صلوات التّ وسالامه عليه على قول بصض

المسترين . فناسب ذلك فضيلـي عله على غيره

- الزمن الثانى شهر رجب - عن عثّان بن حكيم قال




 وقدر وى فذلك حديث رو السفيان عنالجريرى غن أبن














 كما ذكرنا. وروى بعضهم عن بيبية الباهلية عن أبيا أو عمها .

 أحاديث الأحكام المتعالة بلحملال والحرام



 شفقة منه عليهم. ويكتمل أن النهى وقع عن متابعة صيام أيامه

كلالمـا فيه من التشبيه بصيام الفرض ـ وقذ صتح صوهد عليه
 فى الباهلية فأراد أنيعرفهم أنه وان كان عظيا لـكنه لا ايختص . فى التحظم . ويحتمل أن الأوه بصوم الحرم لمن سأله عن الصـوم


 ثبت أن رسول الهّ صلى الهّه عليه وسـهل لم لم يكن يدع شهرا حتى يصوم منه وثبتعنه صوم الاثنين والمُيس وصيام الأيام اليـض
 بــا ذكرنا شاهدة فاوجه لمن أنـكر الصـومفهرجب واللّ أعلم الزهن الثالث شعبان - روى أبو سلمة تن عبد الزمن.







وعن عبدالهّ بن قيس سمع عأنشة رضى النّه عنها تقول , ,


وروى أبو سعيد المقبرى قال حدثثنى أسامة بن يزيلـ رضى




ومن حديث أنس رضى الّه عنه قال „ قيلَ يَارَّوَولَ آلّهُ أَى هُ


 المـدة حتى تستقبل الثهر وهى لنذلك معتادة فال يلحقهرا ضجر








إدمان . ويشهد لــا قلناه مواعدة موبى عليه السالام يينه وبين

 وتتخصص بالامداد من الزيادات ـ وانة أعلم الزمن الرابع شو ال - عن عبيد التّ بن مسلم القرشى








النوع الثانى صوم الأيام

فنهاصوم عثر ذى المجة - روى سعيد بن جبير عنابن عباس رضى التّ عنهما قال قال رسول اسلّه صلى انهة عليـه وسلم


 ذذلكَ بَيْء هأخرجـه أبو داود وابن ماجه والترمذى وقال فيـه حديث حسن غريب صحيح وعنسعيد بن المسيبعن أبى هريرةعن البى صلى النّعليه




النو ع الثانى صوم يوم عروه
أما ندبيـة صومه فتختلف فن كان واقفا بعرفـة فقطرهله أفضل • وبه قال أ كثر العلماء مالك و الشافحى والثور رى ـ ومنملم
 النه عنهما يصورمانه بعر فـة . وقال عطاء أصومه فى الثـتاء و ولا أصومه فن الصيف . وقال ابن عمر رضى الهّ عنهما لم يصمهة النبى صـلى اللّه عليه وسلم ولا أبو بـكر ولا عمر ولا عثّمان رضى الّه عنهم وأنا لا أصومه روى عبد اللّهن معبد الزمالى عن أبى قتادة وأمبه الحارث

 ابن ماجهُ هكذا مختصر ا وأخرجهه الترمذى وقال حديث ألـو حسن
 ابن النع|ان رضى الهّ عنهما قال سمعت رسول الّه صلى النّه عليه
 وعن عمين مولى ابنعباس رضى السّغنهما أنه سمعأم الفضل


 متفق عليه ـ واللفظ لمسلم






 لأن ذلك كان في يوم حر بلد اللظهيرة


 قلت : والـِكَة فى النهى عَن صومه بعرثة وجهان . أَحدهما النه يوم دعاء وابتهال وتضرع و تأسف على ما سبق من التفريط وذلك كـا يضنف القوة ـ و وهدم البنية ـ وبقاء البنيـة مطلوب اللعبادة و ولن大ية أعداء الدينفكان الفطر محصال اللقوة ـ معيناعلى هذه اللغية و وثانيهما أنالوفد أضياف الهّ تعالى و الضيف لايليق صومه عند الملول بساحة من يقصده من كرام الآدميـنفكنذلك أكرم الأك كرمن : وأما الحـكمة فتتكفير صومه لسنتين فوجوه لأربعة . أَحدها أنه شهر حر ام توسط بين شهرى حرام أحمها أحما . من العام الماضى والآخر من العام المقبل وهو مفتّحه فناسب خلك أن يكفر الحامين . لشرفه باحتواش الشهرين . ولا كذلك الـك عاشوراء. و ثانيهما اختصاص شرف يوم عرقة بالألمـة المحمدية
 مكمال فثوابه يضاعف على غيره بغالاف يوم عششوراء فان اليهود كانت تصومه . وثالثها أن الّه وعـد من آمن برسوله صلى الّه





 من الذلة والخشبوع والعرى فن الجسد والرأس والستسلامههمله
 الوفود هستحقة على الملوك . ناسب أن من تشبه بهم فی الوفادة غلى الهّ بالجوع و الحطش وحبس النفس عن شوواتها المألوفـة

 حيث تكفير ما مضى وما يسـتقبل إلا أنه بزمن أقصر محدود بعامين . وأما الواقف بعرفة فانه يكفر عنه ما دضى مطلا
 والبلنة إنــا يكون دخوهلا بعد الموت وقد ورد أن الحلاج فضضيافة الهّه أربعين يوها بعـد قدومه إلى أههله . ومعنى تـكفير المستقبل (1) رواه البخارى ومسلم من حديث ألى هريرة رضنى الته عنه ولفظه
 ,الحج المبرو و زليس له جزاء الا الجنة) وقوله صلى الهة عليه وسلم (والـلمج

ادنار دثوباتالحج و الصوملاتككغير يومالقيامة لا أنه لا يؤاخن
 "
 ما يستقبل منحيث أنه شهر حرام آخرعام



 والستقر أ أهض أرباب المجأى دن تكغفيره بشارة لمن صامه
 فاستغدنا لم صامه أنه يعيش عاما مق:ـلا فيعدمل شيئا فيكـفره الصوم قلت : وهذا لا تحقيق فيه ـ وان كان له بعض التوجيه .




 ذنوبه بل لابد أن يدخل الجِنة وانَ ألما ألما .

غان التك.فير فی المستقبل ليس هن شرطه وجود ذنوب تكفر


 سنّنين إن وجد ما يكفره و إللا فيدخر ثواب ذلك علك عـد التّ تعالى

النوع الثالث صوم يوم عاشوراء

قيل عشرذى الحجة وقيل عشر الثرم


 رَمَنَانَه متفق عليه واللانظ للمخارى






واختلف فى المسمى عاشو راء ماهو ؟ فقيل هو التاسع جريا على عادة العرب فى تسـمية إظاء الابل فن الربح والثمس إلى اللتسح والعشر يسهونه باليو م الذى يلى الو الو رد لقربه منه فانماقاقارب




 (1) قال اللقرطى عاثوراء معدول عن عاثرة للمبالغة والتعظيم وهو



 (r) قال المانظ العسقالنى هـذا ظاهرم أن يوم عالشوراه هو اليوم







 , والهة أعلم



وروى عن ابن عباس رضى النه عنهما قال قال رسول التّ




 فكر مضانقالإنردهضان له عدة من أيام أخروان عاشور اراءيفوت




 نوح صلوات اتلّه عليه وسا(مه ومن معه وعلى من فـ صلبه من

 اللذينسقت لمُ الحسنىمن التّهىالمداية والايمـانفلمارداسَهِ عليهم ما سلههم من زينة الدنيا وزهر تها وأمنهم بعد الحوف ما ألتفهم
 من معd من الانس والوحش بصوم ذلك اليوم شكر الد الدفح النقمة وجلبا لمزيد النعمة ـ فان الدنيا لــا أقبلت اليهم قابلها نو ع عليه الصلاة والسلام ومن هعd بالصبر النىى هو حبس النفس عن الثهوات تنبهاعى|
 بعده فن الشكر لّه بصومهفان البركة و السالمة قد اتصلت بذر بريته




 اليوم والته تعالى أعلمبالصواب
النوع الرإع صوم أيام اليض
وأولا الثالث عشر وقيل الثانى عشر إلى تمام الثالة إيام .

والأول أظهروأكثن . وسميتبذلك لبياض جميع لياليها بالقمر وأضيف البياض إلالأيامعلى تقدير البيضلياليهالألألليللالنارتابع وقد ورد فنصيامها ما رواهموسى بن طلحة قال سمعت أباذر

 عَهْرَةَ رواه أحمد والترمذى وقال حديث حسن


 أبو داو د واللفظ له وأخر جه النسائى
قلت ابن ملحان اسمه عبد الملكا وأبوه قتادة بن ملحان ـ هـا هذا


 صام اليوم الأول ابيض ثلث جسده ولما صام الثانى ابيض ثلث آخر ولما صام الثالث زالالثلث من جسده

النوع الخامس صوم يوم الاثينين والمينس ومايغتم من عانى ذلك من الأجر والثواب النفيس عن ربيعة الجرشى عن عائشة رضى النّ غنها قالت , „كَّنَ


أخرجه التزمنى وقال حديث حسن غريب
وعن مهيل بن أبى صاح $=0$

 أيضا وقال حديث حسن غزيب. ورواه النسائى وابن ماجه قلت: فخائل الأزمنة وتخصيص بعضها بعضضالألعمال إنــا
 الاتباعلـا بلغنا من الشرع المنقول ـ و الهّه أَعلم بالصصواب النوع السادس صوم الأربعاء والمُنيس




لاستحجبابصومهما لم .ـ اختار ذلك
النو ع السابع صو مالاثنين والث大لاناءوالأر بعاء
وما فى ذلك من إجاهة الدعاه لمن رغب فـ الإقتدل

 بظاهر المدينة في المسجد اللنى بازاء جبل سلع على قرن مشرف
 والثالث حتفح يصحد اليه بلرج وه هو أقصى الثلاثة عن المدينة يقال لالجميع هساجد الفتح وكان ابن عمر رضى الّه عنها يقصد اللداء فن ذلك اليوم وقال ماتحريت تلك الساعـة ودعوت النّ
تصالى إلا عرفت الاججابة

النوع الثامن صوم الأر بعاء والجْيس والجمعة
وما فَ ذلك من الاجابة للداعى بالمَة المرتفعة
قد ورد حديث أيضا أن من صام هنه الأيامو دعا فيا فيو يوم المجعة بعد الصـلاة استجيب دعاؤه لما اشتمل عليه من الما الفضيلة الجليلة .والساعة التى ترجى فيها الاججابة وإنالة المواهب الجزيلة
 حقآصم ريضان والنى يله وكل أر أرباء، وهيس فاذاًا أنت صمت الدهر , أنطرت ، ر واه التز مذى وقال حديث غريب

النو ع التاسع :صو ثالاثة أيام منشهرحرام

;رغب فتحصصل نم جسام ، من ماللك علام
قد ورد فيه حديث مسلسل أنه يكفر ذنوب سبعين عالماً
 ونحن لم نوردهذه الأنواع على اشتراطا الصحة فيهاو إنمـأو أوردناها تنبيهاً لمن يرغب في تنوع الألعمـل . . ويرهب فى الآخرة من توقع الأوجال :
النو ع العاشر : صوم آخريوم منذىالحجة
وأول يوم من الحرم

روى عن ابن عباس رضى التّه عنها قال قال رسول الشه



النوع الحادى عشر: صيام أيام من بعض الأشهر كَالثالثمن ذى القعدة وأول هميس منشهر رجب واللهنع

واليشرين من شهر رجب والنصف من شعبانووغيرها ـ وذلك مذكور فيكتب الرقائق فن أراده طالبهو وهو منقول عن الـكتب المتقدمة والأخبار الضعيفة التى لا ينّنى الاعتماد عليها
روينا من حديث على رضى النّه عنه عن النى، صلى السّه عليه



 وإمـا ذكرنا ذلك حتى يعـلم من يقف على ماذ كرنا أنا
 علمنا. وبذلكتم الضرب الأول من صوم الزمن المدين ولهّ الخمد الفرب الثانى : الزمن المبهم. وماورد فيه من الفضل. الممظم .وهو نوعان :غب الصوم : وثلاثة أيام منكل شهر النوع الأؤل : الغب وهو افقطار يوم وصوم يوم
روى عمرو بن أوس عن عبد الّه بن عمرو رضى الّه عنهـا





















قلت : اختلف أهل العلمفالعمل بظاهر هذا الحديثفأخأخذ

 لهذا النوع ونغى الفضل عن باقى الأنواع فتعين القول بما أخبى
 اللعلماء ان هذا القول منه عليه الصالاة والسالم فـه هــنـه الواقعة


 الصالة والسـالم



 "
 , أعيت : وثانيا أنه عليـه الصا(اة والسلام توقع طول اللياة له









 فـ بلاد كثيرة الحرارة والغالب عليها شظف الميششة وضــيق الالوات وكاوا مع وجود هنه الشدائد يكتاجون المالجيا الجهاد وغزو
 الوصال وأهو
 وشدة حرصه عليه حرضه علا نوع منه وأكد ذلك عـــده هأنه

صون ني اتهّ داود عليه الصالاة والسلام ليتأنى بهـ و تسكن نفسه
 والباطنة ولم يضتفها وأكدش شرف همته وقوة عزيتهن عنده بقوله



 يضغف عن سرد الصوم أوبمن يكصله له من نسرده أنىويتوقع منـه ضر راوقد كان حرص الصحابة رضى التّ عنهم شديدا

 له عند السؤال من قرائن الأحو حوال فيعمل السائل حينئذ على ما
 وقدسأله رجل فوقت أى الأعمال أنضلى فقال الجهاد فنسبيل التّه وسأله آخر فقال الصالة لوقتها وسأله ثالث ققال بر الوالمدن فقد اختلفت أجو وبته صلى الهّ عليه وسلم والسؤال قد وقع ونح منهم عن ثيء واحن وإما الختلف جوابه لم مكسب ما فها فهم من قرائن
 في حقك الجهادا والثالنى الصلاة لوقتها والثالث بر الوالدين ولولا

ممل اللكام على هذه الوجوهلكنت أُجوبتهعليه الصا(قواللسلام الالسائالين متناقضة و منصبه عليه الصالة والساملام يصان عنذلك إذكان لا ينطق عن الموى ـ فنقول صوم الدهر لمن أطاقه يحيث
 الحُرمة أفضل من صوم يوم و افطار يوم لألا الجزاء يتضاعف


الضرب الثانى: صو م ثلاثة أيام من كل شهر



 وعن عبدالّه بنعمرو قال قال رسول التّ صلى السّه عليه وسلم . وعن سواء الخزاعى عن حفصة بنت عمر رضى الله عنهابالت





ومكروه. التسم الأول المكـكروهنتول:

 لمهلحة تتعلق بتعاطهيه . فالمكروه منه أنواع : -
النو ع الأول صوم النصف الثالى من شعبار. . .

 أخرجهه التزهذى واللفظ له وأبوداودبعضضه فيه وإبنماجهه ولفظه


## النوع الثانى استقبال شهر رمضان بالصوم

روى أبو سلمة عن ألبى هريرة قال قال رسول التّ صلى التّ.

 والمكمة في ذلك وجوه أحدها أنيكثرالاعتيادلاستقبال.


برمضان ماليس دنه . وثانيها أنه قصد المحافظة على امتثال هالم
 يقع منهم التعدى بالخالفة و وثالهـا التأهبلتعظيم الشهرو الاقدا على صوده ابتداء دون أن يكـ يكون تابعاً لصوم سابت عليه فتّقل حردته في الـعدور اللوع الثالث افز اد يوم الجععة بالصوم
روى أبو صالُ كن ألى هر يرةرضى الهّعنه قالقاللرسولالّه.


وعن ابن سيرين عن أبى هريرة رضى النّه عنهعن النى صلى



قلت قال الدارقطنى من رواه عن أبى هريرة فتّدوه وإنـا

 وبه قال الامام أممد وأبو يوسفـو قال مالكُو عمد لايكرمونقل

عنالثشافى أيضا وهواختيار القاضن أبى الطببالطبىى (1) من اصصابه وانتة أعـلم النوع الرابع افر اد يوم اللسبت أو يوم الأح دح بالصوم عن عبد الته بن بشر السلى رضي التّ غئه عن ألخته ونـي
















 أحسن الهَ غي جزاكه ورضي عنه وأرضاه.
 بــا رواه حفص العتكى عن جويزية بنت الحلارث رضى الله


 الأحد لأن النصارى تعظمه عما أن اليهود تعظم يوم السبت

وولأجل ذلك نهى عن صوهرما
النو عالثاهس سرد الصوم وهو صوم اللدهر روى أبو العباس الشاءر واسمه السائب بن فروخ المـى





 لـمسلم وعن مطرفبن عبدالنّ بن الشخيرعن أبيه قال قال النبى
 قات : ظاهر هذالالحديث وغيره من اللأحاديث يقتضى أن
 أنه إذا أفطلر أيام التهى من غير خوه

له أو لغيرهنانه لايريكره
وقد ورد من حديث أبى موبى الأشعرى رضى الته عنه عن
 قلت يردنى أنه لا يكون له فيها موضع والمثنى أنه مكا ضيق على
 له (1) ومههم من قال يكره روى ذلك عن ابن عمر رضى اللّهنهنها وابن عباس وغيرهما رضى الته عنهـ • والصحتح أن من أطاقه





 الطائثة الأولى تأو يلrا بأن قالت لو أراد هذا المعنى لقال ضال ضيقت عنه وأما
 كر/هة صوم الدهر وان فاعله بنزلة من لم يصم والهة أعلم

 عبد العزيز رضى الهّ عنه وقتادة وبكاهد ـ قلت : وما ونا ورد عنـه

 التتكيب قوى اللبنية ومن آخر ضعيف عاجز عن ذلك و الصيام من أقوى الر ياضات المذهبة للفضلات فی الأجساد اذا استعمل على الموضع المستقيم . وأما قوله فنالحديث الأول , الَا صَاَمَنْ
 الأيام لم يكن للابد صائماً فيخرج عن النهى بافطاره هنا . وثانيهما


 أححدها من واظب على ذلك يستمر طـبعه عليـه فلا يبد مشـقة
 وثانيها أنه اليس عن وجد ألم الجو ع بمخالفة العادة فيعد صامّا بما
 بالمأكَ والمشرب وكان مفطر افكانه لم يصم ولم يفطر لاعتياده

مالازمه من صومه . وثالثها أنه دعاء عليه أى لا عاش أل حت حتى يعد كن صام أو أفطر لان مدة حياة الانسان لاتخلو عن الحالتين

 يقح الوفاق عليها وهو اها استغراق صومه للايام المنهى عنها كامكا


وظائف الشر يعة المطرة وقد روى أبو فراس أنه سمع عبـد اللّه بن عمرو رضى النّه

 ابن ماجه فدل على ما قلناه . قلت : أبو فر اس السمه هيزيد بن رباك مولىعمرو بنالعاص رضى اللّ عنها. وكن صام الدهر أبوطلحة الانصارى رضى اللّه عنه ـ روى عن ثابت قال سمعت أنس بن ماللك رضى السّعنه يقول كان أبو طلحهة رضى السّه عنه لا يلصوم على عهد رسول التّه صلى الته عليه و سلم من أج لـ الغزو فلماقبض رسولالنّه صلى الّه عليه وسلم لم أره مغطر إلا إلا يوم فطر أوأضبى النو ع السادس فی الوصال وهو وصل صوم النهار باللِل من غير تخلل فطربينهما الـا روى عبد الهّ بن خباب عن أبى سعيد الخندرى زضى البّهِ

عنه أنه سمع رسول النه صلى النّه عليـه وسلم يقول „ لَا توأصلوً

 أخرجه اللخارى
وروى نافع عن ابن عمر رضى الهّ عههما قال بَّهَ رسَوّلُ


(1) قد اختلف الناس فـ هذا الططامو الشراب المذكر رين علا قولين . أحدهما أنه طهام وشراب حسى للفم . قالوا وهذه حقيقة اللفظ ولا لاوو جب





 فنا بو جو







قد اختلف أهل العلم فـ هذا النهى هل يكمل على الـكر اهة
أو التحريموالوجهان فیمذهب الشافقى مشهور ان وكان عبدانّ


 لم . ولا بُووز أن يقر هِ على فعل محرم وإما نهاهم شفقة عليهم
 الجهاد فان الأعداه كانت أطافت بهم فنضنك من العيش وضيق

 أن الأبدان تتغاوتو تختلف فى الامتــاهاء والنحاوة و السمن والهزال والأمنجـه تتنوع فن الرطوبة واليبس واللر والـبرد ورك والانغفاض والانكراف والاعتدال فَيث كان الغالب الامتلاء بالجبيب النى لا شى. أُجل منه ولا أعظم ولا أجمل ولا أكمل ولا أنظم






و السمن والرطوبة وبرد المزاج ومواساة الاقليم والزمان فلاباس .
 رضى الله عنهم معه كا و بـ بالمدينة والغالب على اقليمها الحرارة واليبس فنهامه خشــية منه عليهم وناسب ذلك منه ما قلناه والبّه
أُعلم. وبه تم القتم الأول

القسم الثانى المحرم من الصو م ـ وهو أنو اع النوع الأول :صوم يوم الشك وهو اليوم اللذى يقع التنازع فيه هل هو من رمضان أو منشعبان؟ فيحصل الشك فوم والأنفس وولكك بان يتحدث الناس بالرؤية مستندة الى قول قائل بهول أو معين لا يقبل خبره أو شهادته فی هـذه الحالة كالحمي والمرأة


 (1) وأخرجه أبوداودوابنحبان والنسانُوابنخزيمة وأخرجهالأتزنىى


 صلى الهه عليه وسلم ، وقال حديثحسن صحيـح • وقولا ه ف اليوم النىى يشك

وروى ذلك عن عمر وعلى وحذيفـة وابن مسعوت وابن عباس وغير ه من الصحابة .ومن التابهين سعيد بن الميبب والشيعبى








 أصح الروايات عنه
النوع الثانى صوم الجيدين ـ الفطر والنحر










 نسـكـكُعْ" متفق عليه واللفظ لمسلم
وقد اختلف أهل العـلم فى نذر صومهما هل ينعقد أم لا فذهب الشافقى وغيره الى أنه لا ينعقد . و ذهب أبو حنيفة ومن تجعه إلى انعقاده و قضاء يوم دهانه و أماصيامه بعينه فلا لا لا النو ع الثنالث :صـام آِّام التشر يت



واختلف أههل العـلم فى جواز صومها للمتمتع على قولين
 والجلديد أنه لا يصومها ـ وبه قال أبو حنيفة ـ وهو أصتح الروايتين


وَشْبِوَذَكْرَألهُ ها أخرجه النسائى
 أحدهما خشية أنتتلادى الأيام فيعتقد أنصيامه بجبكا يكب صوم رمضان فيعتقد الوجوب فيما لم يكب فتّع الخمالفة للاه وثانيهما ليقع التميز بينحك يوم الصوم الصوم والفطرعملا بقوله عليه

الشَّهْ ْاسْتْتْبَالًا "

وأماتحريم صوم يوى العيدين .أما عيد الفطر فلوجهين
 وثانيهما للتوسعة على اليـيال و الضعناء بمـا يخرج فيه من زكاة الفطرويتأمب له من الاستعداد لا(فطار شكرأ على إتمـام صيام الشهر ولأجل ذلك شرعت الصالة فيـه تحقيقا لاقامة وظيتى الشكر بالمـال والبد - . . وأماعيـد النحر: فلوجوه أحدها تأسـيا بالخليل صلوات الته عليه و سـلامه فى التقرب
 الثمع بين التقرب باخراج المـال فی هـنا النوع الخغصوص

والصالة شكراً الّه على ما أنع به عليه من الاقتداء والاتّباع لــا
 وسا(مهو وسوله عمد صلى الّه عليه وسلم وأما تحريمصومأيامالتشريقفلوجهين : أحدهما أنالحجاج

 لم لأن أصل التقربك كان فى تالك البقعة فتعدى إلىغير ها من
 التعب فىجسده والشظف فیمعيشته فاذا قضى وظيفة حجهو وعاد الى منى أقام يتزفـه في أيامها بالأل كل من اللحح اللنى هو حافظ

 المنع من الصوم لتخصيل هذه الخصطلة المطلوب إظهارها . شكرا
 المشقـة . واطرد ذلك الحـك فـ بمع الآفاق . شفقة من اللّه عزوجل على عباده . ورخصة منه أُجراها في سابق مراده .
 على الكثر من تعاطى ما جاز منـه أن يتدبر موضوع حكمته وأن يمعن النظر فيا يتر تب له على فعلهمن دصلحته . فانه مشتمل

على فوائد عاجلة وآجلة ـ اما العاجلة :فتحظيمالمحبود بما خصصه

 اللخشوع . مانع من المجوع . طارد للوقوع فى الأمر الممنوع ع الما


 الصوم ـ وفى الوجوه الثلاخلة من أنواءه ـ والسّ الموفق

القو ل $\ddagger$
وفيهأربح وظأفف : الوظيفة الأولى فى وضائله . وثمر اته اما فضائله فانها متّوعة متحلقة بحهات الجمهة الأولى ــ رفعـة الدرجات فى الجانان . قد تقدم


 الجمه الثانية - تكفير الخطيئات . روى أبو وائلو الممه شقيق بن سلهة عن حذيفة رضى النّه عنه قال قال عمر رضى النّه


 متفق عليه واللفظ للنخارى




 الميني . الفتّة بالألاهل تقع بالمل اليهن أو علينّ ف، التسهة والايثار حتى











 عبادة الأقوال الأه بالمعروف

الجهة الثالثة - تشريف المالـُشك له بالصاهة عليـه


 قلت :هى أمحبيب ـ وعبدالّه. ابنا زيدنـعاصم. وابنهاحبيب هو النى بعثه رسولالالّ صلى الّه عليه وسلم إلىمسيلمة الككذاب.
 ألتشهد النى رسول السّه فيقول أنا أصم لا أنسع فععل ذلك فقطعهـه عضوا عضوا مفات شهيدا رضى الّه عنه

 أخرجه ابن ماجه
 نواه . فان النفسميالة بطبعها إلى للتها ور احتها . فلما قاو م شهوته وكفها عند حضرة الطعام عن مرادها ـ وقهر نغسه عن تناول ل.

 والغفران • والـكرامة والرضوان





 التزو يُ يقال فيـه الماءة والـاء ور عمـا وصر واشتقاقه من المباءة وهى المنزل لألن المتزوج .يبوىء الزوجة هنزلا بـجتمع . بهـا فيه
 من التـوىء فَ هنزله والقعود فيـه ه والو جاء رض الأنتشيرن من
 الصوم فی كسر الثهوة ـ وقطعه أسو ر تها بمثانة الفحخل المر ضوض الأنئيثن فى عگزه عن ارسال شهوته وحسم مادتها


النزغات وشيطان التبعات













أثنع فأنسى الباكئع
 فـ الـآث المقيمة . إذ الجوع يكيح النفس بلجام الجفوة للبفوة

 ف، الجر أة والفظاظة والانكباب على ارتكاب المناهى . والجوع

يكسم مواد الافساد من هـذه العلل و يقاللبا حتى يقتصر فكر الجالئع على مأ كول ومشروب يدفع به ما هو فيه . فتّتصرف
 أو لى من الشبع النى يؤدى إلى الحَم أو المـكروه والّه أعلم الجمهة التاسحة ـ - حثه على فعل الطامات وتحريضه على تحصيل المثوبات لأن المعدة اذا خلت من الأغنـية ضعف دن الجسد ماهو فيه من القوى النغسانية . وقويت منه الروحانية فانشرق فى القلب نور القدس و ولاح فى الروح ضياء القدس
 بالطاعات . فاقبلت على خَدمدة المّه تعالمبقلب منيب . وأعر ضت عن عصصيانه ويخالفته
 إذ نعدته بلذاذة هذه العبادة عاجلا بتذ كر هال أههل النار آجلا


 الجهة الحادية عشرة - الضافته لّه تعالى تشريفا لقدره


 وأما ئراتهأفأواع : أحدها صحة الأبدان وقد ورد فالمديث



 الأغذية والصوم يكلل تلك الفضالات ويتّن لم منزلة الاستفراغ

لها من إزالتها أوتقيليلا .



 كثرة الأكل تكثث الرطوبة في الجسد وتوجب البلادة فالطبع
 الجسد ويقتضى التثققل عن الجبادة والإبطاء عنالاجابة اليها .




النو عالنامس-خذلانأعوانالثيـطانونصراج:ادالو من
فان كثرة الأغذية مـا يقوى مذموم الشهوات ويثـير الأخلاق
المنمومة والأسقام المتضاعفة
النو عالسادس ـــ رقةالقلبوغنزارة اللدمع وذلكمن أسباب السعادة فان الشبع كــ انـهـب نور العرفان ـ و يقضى بالقسوة

- والحرمار .

النو عالسابع-إـجابةاللدعاء وذلك من عالامةاللطفـو الاعتناء فقد ورد من حديث أبى هريرة رضى الهّه عنه قال قالل رسول

 النوع الثامن - فر حه عندلقاء ربه بصومه كزتقدم فیحديث
 على ذلك بمـا فيه كفاية النوع التاسع- فرحه عند فطرهوايس المراد با ك.هأوشربه وإنمـا المر اد فرحه بتوفير أجره عند تمـام صووه وسالامته عن قاطع يقطعه عليه
 السطاء و يقول بعززّى لأنصر انك ولو بعد حينه

النو ع الحاشر-_ صيانة جوار حهه عن استرسمالها في المخالفات وهذا هو أعظم ثمر ات الصوم بل هو الأصل فـ تحعيق المعنى فان النفس إذامسها ألم الجوع ذلت وانقادت وأذعنت واشتشغلت بمـا هي فيه عن امتداد أملهيا الى الفكر الد الدنية ـ وتسكنن جوار حها عن
 العين . والأذن . واللسان . والجطن . والفرج . واليد . والر جل والنفس هى الممدة لهنه الجوارح وهى الأصلععند الاعتبار فاذا ضعف الأصل ضعف الفر ع وهذاهو سرالصومولأها جلذلكُقيل

فعلى الصائم مالةاة هنه الجوارح ع وصيانها وكفها وحفظلا عن ارسالما فما منعت منـه فالن قصر فن حفظها أو حفظ شی

 فير. . رعاها فضصيامه ـ أمنه الهّ فى الآخرة من انتقامه.



ونقل ذلك عن عَلى رضى الهَ عنـه آيضا النوعالحادى عشر- المباهاة به يوم القيامة كاورد فـيعض




وبه تمت الوظيفة الأولى
الوظيفة الثانية فى آدابه وفستحـاته
اعلما آب . الصوم يقع على ثالاث مراتب. صصم العوام :
والخواص. وخاص الخاص.
المرتبة الأولى كحصل بالـكف عن المفطرات دون الاعتباز
لـا يوجد فيـه من ارتفاع المحرمات القولية والفعلية قعد و رد

المرتبة الثانية تحصلبكف الجوارح السبع التىتقدم ذكرها


المر تبة الثالثة تحصل بقعر اللفس عن إلر سال سهام الفـكر إلى أُعر اض اللـظر وذالك هو صوم القلب عن الاهتمام بشىع
 المرادات • واهمال الفكر فى الدنيا وأنسبابها • وزينتها وثهوالها
 على المقام ـ من وصل الم مانظهمه من الكـكام








من الملال . وخوف منع القبول لـا ألى بها من الصوم
الأم الأول : تعجيل الفطر
روى أبو هازم والمه سلمة بن دينار عن سهل بن سعد







عليه الصلاةوالسالم كانت مطايشهم فيها ضيق وأقواتهم فيها زهادة وكانالالشتغال بالاجتياد فالجهاد ـ شغلمهعنبلوغ المراد وتحصيل المالاذ و والبـاد فيها حرارة مفرطة فـا مـيا يرد وقت الغروب إلا وقد تمكن منهم الجوع والعطش فاستحب لما ملم
 أن يكون قبل الصاذل ليتوفر خاطره فـالصالة عن التطلع للفطر
وأن يك يكون على تم

روينا من حديث الر باب عن سلمان بان بن عام الـني رضى

 التز مذى وقال حسن میم
وأخر جه أيضا من حديث ثابثت عن أنس رضى اتّ عنه









منْمَاءه ، وقال حسن غريب
قلت : والنیى يظر أنهذا يختلفباختالاف العادات و و وما



 الـاء على الريق عايضغفت القوى الباطنة . ويقال إنالالفطار على اللموى مايصحح الظظرويزيهة قوة ـ والنى يغلب على الظّن ألن


 (1) أخرجه البخارى ومسلم من حذيث عائشة رضى النه عنها ولفظط




 الهت علية ونتلم من ألبانها فيسقيناهس

الأمر الثانى الدعاء عند الافطار
وذلك معدود من جملة القرب الملفنة للأوطار روى ابن أبى مليكه قال مسعدت عبدالته بن عمرو بن العاص






 مؤون دعوة مستجابة عدن إنطاره إما تمجل له فـ في الدنيا أو تدخر


اغفرل • ويروى أنه كان يدعو لأهله وولده أيضا




## الأمر الثالث

الدياء لمن أطعمه عند فطره من صيامه



 الأْر الرابع تأخير السحور
الاتيان بالسحور في الجملة مستحب لمن دعته ضرورة اليه


روى عبـد العزيز بن صهيب قال سمعت أنس بن مالك

(1) قال المانظ العسقالذ هو بنتح انسـين و بضهها لأن المراد
 لـكرنه يقوى على الصوم و ينثطن له و يخنف الثشةَ فيه فيناسب اللفتح لألها





والـمكة في تأخيره أن النهار يقبل وفى المعـدة من الغذاه ما يتقوى به على الطاعة بحيث لا بكهـهـ الصوم فيقعد عن فعللا
 غداء لمعنيـن : أحدهما لـكونه يعمل ما يعمل الغداء من التقوية للبدن ـ وثانيهما لقربه من العكل الغداء اللنى هو الهنار ـ وما قارب الثىء أو صاحب أُوله أو لابس جزعاً منه أو سد مسده جاز أن








 الشق أيضا على بعضهم من يغلب عليه النوم فقـد يفضى الـ تر ترك الصـح



 النى صلى الته عليـه وسلم . وفيه الإجتاع على السحور ـ وفيه حسن الألأدب
 ورسول الّه صل النَ عليه وسلم لـا يشعر لفظ المية بالتبية

قلت. الأمن جة يختلفة فى القوة على القدرة على الصبر على الجو ع والعجز والـنفف عنه فن له قوة على مصابرته ومقاو مته فليعجل الفطر بشربة من ماء أو أكل تمرات و فى اللسحر كذلك لِخالف عادة أهل الـكتاب فنالأكل من وقت إلى وقت فقد ورد من حديث عمرو. بن العاص رضى السّه عنها عن

 وروى عیرو.ن ميمون أنه قال كان أصصاب كما صمد صلى النه

عليهوسلم أبعل الناس افطارا وأبطأئز ستورا وريمـا أضر تأخيرالافطار بمن عاناه . فأوقعه من الامور فيما عناه . واختل مناج عتله . وعسر عالج ما نزل به . فال ينبنى أن يتعمده أحد إلا بترتيب وتدريُ ونية صالمة وقـد ورد أن بعض سلف الظُرفاء من ظرفاء السلف رضى الّه غنه رؤى وهو يأكل فى السوق فعوتب فقال مطل الغنى ظلم الأه الخامس

كف الجوارح •عن استر سالما في القبائح هذا الامه مطلوب فنالصوم وغيره إلا أنه في حالة الصوم الاعتناء بهِ أشد :والحافظة عليه أولى

روى المقبرى واسمه كيسان عن أبى هرية رضنى اللّه عنـه

 أَخرجهأبوَ داو د و التز مذى وابن ماجه
وروى أبو صالم رضى اللّه عنه قال قال رسول السّ صلى السه



 .

في الأول من إظهار عمله تذ كرة الناس

 (1) قال الامام أبو بكر بنالهربى : مقتينى هذا الحديث ألم أن منفعل
 الزو ر وماذكر هxهـه ه وقال القاضى البيضاو ى ليس المقصود من شرعية


 واراد المسبب والته أُعلم

 وقد ورد فـ بعض المبر المروى عن الني صلى التّ عليـهـ

 لألنكل واحد منهما يترتب عليه ماكيمن وجود الكمال ـ المطالوب
 ",










ويلزم الصمت والاشتشال بـــا هو وربة ـ من صاخة أو صوم




الرإع - البطن : مادةالجسدفالعالعادة ه هومايرد عاليهمن الغذاء فليكن ذلك من الحالال المطاق فانه مقالل للحساب. مذهب فندار
 الاقتراب . من جناب رب الأرباب


 (1) $\left.\right|^{[0 \sim} \mid \ddot{\sim}$ (1) (1)
 قانما




فليجتنب أنيتناول عند ذطرم من الحرام والثبهة. فالا يشمر
 عند الانطار الحرامبطنه





 هُن لم يصن جوار حهه في صو مها ن قتد تُر ض عند التّ للومه السادس والسابع - اليد ـ واليجل ـ ـ فالا يمدهما فـ صومه لمنيى عنه فبذلك يكل يله له الصوم فكَل صوم صينت فيه الجوارِح عن الآثام . نيل بسبيه العز من التّ تعالل في دار السالم الأم السادس
الاحتراز من الثبع وقت فطره من الغذال اللمالدل







 ور وى عن عيسى صلوات الله عليه وسالامه أنه كان يقول

اللحواريين „لا تا كلواكثير افتشربواكثير| فتقسو قلوبك"
الأه مر السالح
ان يتردد فيكره بين الخوف والرجاء فى قوول صومه
 السعداء الأبرار ـ أو رد فعد فَ جمـلة الأشقياء الفجار ؟ وهكا
 عن العباد أه هxيب وهو المقصود من الاعمال كلها فليكن على

وجل واشفاق من ذلك فانه ينتف بـه والّه الموفق
الوظيفة الثـالثة
فى واججات الصوم . ومحرماته ـ ومكروهاته
وقد تقدم اللقول فن وجوب الصوم وندبه وكل منهما


- $9 \times-$

النوع الأه ل : الواجـات - وهى ثلاثة أمور :
 طلو ع الفجر ونىالنفل وجودها فی اليوم أماقبل الزوال فتجزىء وفي|بعد الزوال و جهان ـ وقداختاف أهل اله العلم فالنية فـالصوم فذهه الشافعى ماتقدم وقال زفر بن المذيلمنتعين عليه صوم رمضان لم يفتقر إلى يــة ـ وبه قال عطاه . . ولـكل لِلة من شهر

 و الامام أحمد. و قال أبو حيهنةرضى التّهنها ان نوى الصوم أو صوما

 أما اذا اذوى غير رهضان فىالسفر فانه ينعقد ما نواه

فلا بكوز صوم يوم الشكك وقد مضى

الثالث - استغر اق الادهساك بلجلة اليوم عن المفسدات
اللصوم وقد تقدم ذذ
النو ع الثنانى : الحُرمات - أما اليحرمات فانها تنقسم
 أنواع . داخل الى باطن . وخارج الى ظاهر . وجماع
 الصوم. فالعين تخرج عنه الأرايحح فلايفطر شمها. والمنفذ احتراز عندهن البشرة ـ والمفتوح احتراز عن الا كتمحال ـ وقد اختلف الـف فيه فلا يكره عند الشافقى وبه قال أبو حنيفـة وأبو ثور روحكى
 أن الأككال الواصـلة الى الحلق والأذن تفطر . وقال الامام أممد
 عن النسـيان . وقد اختلفـفيه فقال الشافعى لا يفطر (1)و به قال أبو حنيفة وقال مالك يغطر وبه قالل ربيعة













وقد اختلف فيه فنتل عن ابن عمر وابن عباس رضى الته عنهم
 يفطروهو احدى الروإيتّن عن الحسن

 فان لم يقـدر فاطعام ستين مسكينا ـ وقــد اختلف فـ الـكـفارة فأسقطها سعيد بن جبير و الشحى والنخعى وأ كثر أهل العلمعلى



 ذلك كحصاة ابتلعها فلا كفارة عليه و وقال مالك يكفر مور مطلقا و وبه قال عطاء وأبو ثور • فهذا ما يتعلق بالمفسدات ون
 لايحل وغير ذلكمن المعاصى ـ فقدروى أنهعليه| الصلاة و السالام
 عنه إذا اغتاب الصائم أفطر ـ وروى بماهـد أنه قالْ قال خصلتان يفسدان الصوم الغيبة والـكذب ـ و وروى عن سفيان الغيـــة تفسد الصوم ـ ولاتتطل الصوم المشاتمسة وحكى عن الأوزاعى
 وَلَ يَفْسِّ وَلَا بَهْهَلْ وقـد دضى الـكارم عليه مْـا فيه كفاية النوع الثـالث : المـكروهات - وهى مبعة أنواع
 فلاتكرهنى حقه وهو قول ابنعباس رضى الّه غنهما و إليه ذهب الثافتى وأصحابه ـ وقال آخرون يكره مطلقا لانثيخ والشثاب وهو قول ابن عمر ومالكو رخص فيها آخرون روى وذلك عن عمر

 الثاذىــالسوالكُعدالزوال : وقد اختلف فيهأهل الْعلم فاستحبه








 الصيام فكذلك أوائن ابلــاع
 وابن عبـاس رضى المّ عنهم وعأششة وهو قول النخحى وع وع وروة ومذهب مالك وأبى حيفة رضى اللّهنهم .وكر وهه الآخ ورون بعد الزوال روى ذلك عن عطاء وبجاهد وهو مذهبنا وقول الامام



 ,

 الصوم والسواك إما مذههـة لمذه الفضيلة أو مقلل لهـا وعلى كلا التقديرين فانه مفوت الطيب فـكرهو وقد تعارض معنا ههنا
 موهوم لوجود النزاع وفضيلة الخلوف أم متقق عليسه فكا ون ألم ابقاؤه أولى ـ ومن حيث المعنى انه عبادة شهد له الرسول الم الم الم الته

عليه وسلم بالطيب فككره استحال مايزيله كدم الثشيد
الثالثـــالكحز : وقداختلفـفيه . فرخصفيهعطاهو الحسن والاوزاعى وهو مذهب الشافحى وأبى حنيفة وأبى ثور و كرهه

الثورى وأحمد وإسحاق وقال أممد ان و جد طعمه في حلقـه أفطر وحرمه ابن أبى ليلى وابن شبرمة و وقالا يقضى و مذهب
 بوبين غيرها و قالوا ما وصل الى الحلق من العين آو الأذن ينطر وقال قتادة يكره بالصبر ولايאره بالأمد. وقد روت عائشة رضى
 أخرجها ابن ماجهd
الرابع - الحجامة ـ واختلفوا هل تفطر أم لا؟فقال أبوحنيفة وهالك والثورى وأبوثور وداود لا يفطر . وقال الامام أَمدا وإسحاق يغطر الحاجم والمحجوم ـ وعن الامام أمحد فـ إيكاب الـكفازة روايتان . وقد صح أن النى صلى التّهعليه وسلم احتجم
 أنه سماهما بذلك لـا يؤول اليـه أهرهما من الفـعف . الماجم

 الخامس - العلك ـ وقداختلف فيه فـكر ههعططاء والشعى . والنخمى وقتادة وهو قول مالك وأبى حنيفة وأمــد وإسحاق وهو مذهب الشافقى لأنه بجلب الريق ويضعف القوى وريما
 لمن هو مستغن عنه
السادس - المبالغة ففالمضدضنة والاستنشاق. وقداختلفت
أهل العلم فُ أنه هل يفطر إذا و صل إلى حلقه من غير مبالغة
 وأصح قولى الشافقى وقال آخرون يفطر وهو قول أبى ح خيفة
 قولا واحداوقيل، فيـه قولان ـ وقد روى لقيط بن صبرة عن

 النخیى لا يفطر إن توضأ لفرض ويفطر فـ الوضوء للنفل


 قرآن بحيث يستدع لمـا يتلوه • إلى غير ذلك من المعانى المطلوبة
 فـ الآداب والمستخبات • بعض ما يعد تركه من المكرو هات . فليتمد عليه مر. الوظيفة الثالثــــــة

## الوظيفة الرابعة فى الاعتكف

وليلة القدر . وما لما عند النّه من جزيل الأجر ـ و وجميل القدر


الالعتكف قر بة مقصودة . ورتبـة فـ دي رجات التّبدات

(1) قال ابن القيم . لـا كان صلاح القلب واستقامتـه على طريق

سيره الى النّ تهالم متو قفا على جمهيته على التّه و ولم شعثه باقباله بالكلكية على الهة تعالى . فانشعث القلب لايلمه اللاالاقبال على الهّ تعـالى و كان فضون



 أخالط الثهوات المُوقة له عن سعيه اللى الهّ تهالى . وشرعه بقدر المصلحة .



 كلا بذكره . والفكرة في تحصل مراضيه .ومايقرب منه . فيصير أنسه بالّه



الأخير من رمضان وهل منواججات الاعتكف الصوم اختلف فيه فنذهب الشافعى الجواز بغير صوم وهو إحدى الروايتينعن الامام أمد . وعن أبى حنيفة ومالك المنح وهى الرواية الما الثانية عن الامام أممد ومن شرط صحتـه المسجد وفى الجامح أفضنـل و وهه قال مالك وقال أبو حنيفة والامام أممد لا يصح إلا فى مسجد
 أنه لا بُوزذ إلا فَ المساجد الثلاثة مكة و المدينة وبيتالمقدس

وعن عطاء فن المسجدين دون مسجد إلياء روى عنابن عباس رضى السّه عنهما أن رسول الهّ صلى الته


الخْسَنَات كَعَامل الْ ويتطلب ليلة القدر فىالعشر الأخيرولاسيا فنليالىالوترمنه









 وعن أنس بن مالك رضى الشه عنه قال „ دَخَلَ رمَنَانْ فَقَالَ



 وجل فرض عليه صومه أى تصـديقا بمـا أخلر به الرسول صلـلى

 عن مالذ النفس وشهواتها من الألكا ور الثرب و المحاع • وقيل معناه تصد يقا بما ورد من وعد الهّ ففإثابة الصاكيمن على صومهم
 نالل من المشقة عنــد السّه فال ير جو ثوابا من غيره ه ولا يكصل له على تماله جزاء إلا من فضله
 يعنى به القرآل . وميمت بذلك إما لأن قاـرها عنـد السه عظيم


الى مثله . او لألى . الأرزاق فها تقدر ایى تعين وتقسم

رضى النه عنه تمسك بما ورد في الحديث من قوله عليسه اللسالم

 الْأوَاخر "، وقيـل بل كانت ثابتّة في عصرهصلى الله عليـه و سنلم
 ردصان على حساب السنة الشمسية فتكون فها لا فُ القمرية و تكون فى لِلة دعينة . وقيل إنها تّد ور فال تكون فى لِلة معينة وتكون فى غير رمضان أيضا . وقيل هى ليــلة تخصوصة بشهر رمصان معينة فيـه تنتقل فی لياليه الشغع والوتر منـه ه وقيل . بل تنتقل فى أو تاره ـ وقيل بل هى لِلة معينة في ليالى أو تاره . وقوله
 ألف شهر فَ زمن ليس فيه لِلة القدر
(1) أخرجه البخارى من حديث عبادة بن الصامت رضى الهـ عنه
 بليلة القدر فتلاحى رجلان من المسلهين فقال خر جت

 و"ثعت بينهما ملاحاة وهى الخلاصمة والمنازعة والمشائمة

روى ان النى صلى الهّ عايه وسلم شكى اللى ربه عزوجل وعبادته في تالك المدة فأنزل الشّ تُعالى عليه وعلى أمته هذه الليلة ألى العمل فيها لأمتك بالطاعة يعدل عمل ألف شهر من الألم
 ذا ورَوَى مَالٌ



 قلَتهذا الحديثث هو أَحدمر اسيل الموطأ (1) التى قالْأوعمر
:






 أُن الني صلى النه عليه وسلم ذكر رجالا من بنى اسرائيل كا يلن يقومالليل حتى

ابن عبـد البر الـافق أنه مُ بجدها مسندة وقـد أسندها بعض
 الصالح ولنـا منه إجازة.
وقيـل ان الآية انارة الى مدة ملك بنى أميـة ولا دلا يقتصنيه على أنه روى أن النى صلى الّه عليه وسلم لمـا رأى أن
 هخير من ألف شهر وهذا لايصحح وهو من موضوعات الشيمية

 ليلة ثالثو وششرين



 ذلك فأزنل النّ تعالى هذه الآية ليلة القدر خير منألف شهر قيام تلكُ الليلة



 قيل لابنه كيف كان يصنع؟ قال كان يدخل المسجد اذا اصلى العصر فلايخرج

وقيل لِلة اربم وعشر ين وقيل ليـلة نمس وعشرين وعن البى بن كعب سـع وعثرين واحتج . وجهين . أحدهما قوله
 لِلة القدر تكرر لفظط قدر فهها ثالاث مرات فتكون تسـعة


عباس رضى الته عنهما










 من رمضان قبلا و لابعدها و لايوم الفطر
 (










 ,


وروى منحديث عبادةبن الصامت رضى الته عنه قال قال





 وعنالحسن اللصحرى أَنقالنظرتاتلشالشمس عثرينستنة فرأيتها



 قلت اللكام في ليلة القدر يطول وقد أُ أبهها الته في العش الألخير من رمضان ليتوفر الحال فيـهـ على الاجتهاد فـ طلبهـا و كثرة الأدعية فيا


 القول فى ال1اتمة

وهى فيّا يختص بهشهر زهضان من الفضائل اللازمة فنقول ينبغى التأهب لقـدوم شهر ردضان قبل الاستهلال وأن تكون النغسبقدو مه مستبشرة. ولازالة الثشك في روّية الملال


 هن الأسقام والفراغ من الأشغال ورضنا فيه باليسير من النوم فاذا دخل الثهر أو شاهد أحد الهلال فيستحب أن يقول
 وربك السّه آسال الته اللتوفيق لما يكب ويرضى اللهم سلهنا من رهضان وسلمهمناحتى ينقضىوقدغفرت تلنـاورحمتناوعفوت عنا وقد روى يزيـ بـن هارون سمعت المسعودى يذكر قالبلغنى
 فى التطوع حفظ فىذلك العام
 والنعمة ه عند القسمة

رويناعن أبى هرية رضي الته عهن قال , قال رسول الته صلى








ومن حديث تيم الدارى قال رقال رسول الّه صلى النّ عليه






ومنحاديث إبى هريرة رضى التهء:ه قال قال رسولالّه صلى
我
 وها نكن نورد من الأاحاديث الحسان و الصحاح . مايمحث

من سمعها على سلوكك طريق النجاة والنجاح . فنقول :
 قيل كيف وصفه فیهـذه الآية بالنزول فَ الثهر مع قوله تحالى

 هى ليـلة القدر أيضا على اختيار أكثر المفسرين وأكـا وصفه باززال القرآن فيه تشريفا لقدره. وتعريفا بفخره ه حتى تنصرف


 وذلك مـا يزيد الممم رغبة فى التعظيم لشأنه ، والتقديم لزممانه عن أبى هريرة رضى السّه عنه عن النى صلى السّه عليـه وسالم
 متفق عليه




 وأن تفتح أبواب البنـة وتلغيق أبواب جهنم وتصفيد الشياطين عامة ألمة















وروينا من حديث أبىهريرة أيضا قال قال رسولاتنّه صلى



 رو الالترمذى وابن ماجه وعن أبى هريرة رضى النّه عنه قال قال رسول النّ صـلى الته




خَيْهَهَا فَقَدْ حِرَ هَ أَخرجه النسائى
وعن جابر رضى النه عنه قال قال رسول النّ صلى الته عليه أُقل من غيره أولايلزم من تصفيد جميعهم أْن لا يقع شر ولا معصية لان لدلك أسبابا غير الثياطين كالنفوس المبيثة والعادات القبيحة والشياطين

 ما يزيد فـ نشاطه و يتلقاه بأريكية


 همة كبيرة: ويتخصصص هذا الشهر على غيره باتى عشر ووجها . أحدها ــ زيادة الاستحجباب فيه لكثثر الافضضال باللا رفاق بالنوال . من الأموالالحالدل . والانغاقعلى ذوىالماجات وأرباب






 ثواب لمن هو في أحوإله يلانيه
و وثالثها - وجود الاءتكاف فيهلا ولاسيم في الحشر الأخير تأسياً
به صلى الته عليه وسلم
ورابعها - تفطير الصائمن . توصال إلى مرضاةربـ العلينين



مِثْرُ أَجْرِهِ، الــديث

 , قد تقـدم اللكام فـ موضوع الصوم من العبادات .وماها هو المقصود منه فـموضوع الديانات ـ فليتأمله منله رغبة فـن ططلب الزاياات. وهمة في زيادة المثوبات. ورفية الدرجات وسادسها ــكثة التجبد والتجهد فيه بقيام الليل ولاسيعا فـ الأسحار ـ بالتضرع والانققار ـ وكثرة الاستغفار









 ففعلها فييته أفضضل . و قالبعض أصحاب الشافقى ان لم المخل تأخره
 قفى المسجد أفضل . ومنهم منقال ان كان يكفظ القر آن ويأمن


بالدكس ونى المــجد أفغخل


 تسليات بعشرين ركعة وهو قول أبى حنيفة رضى النّهكنه والاهمام
 المدينـة وكان أهل هكه بكمعون مع كل ترويكة أسـبوعا فكانوا يـصلون ترويكة ثم يطوفون ثم فـ التزويكة الخامسة يوترون عقيبها ولا يطوفون فيحصل لم أربع أسايع جفجل أهل المدينة عنكل
 اتمـام القيام يقع الوتر بثلاث ركات
 يفصل بينها بسالم فيصر , كتتين ثم يألتى بركعـة أو لا يفصل


الأخيرة على ما روى أنه عليهالصـالة والسلام صلثمان ركمات








 وهو قول عمر وعلى وابن مسعود وهو قول أبلى حينيفة وأصحاب






 وجهان . واختلف التأتخرون ف العـلاة على النبى صلى التّ





 عمر . بن الخطاب رضى النّه عنه قال سمحت زسول النّه صلى النّه عليه وسـلم يقول " فهن لَا يَيب" "



 الصا(ةوالزكة و التسبيح و غيرها ه عن اللباء بنعازبر الا





من رهضان أفضل هن ألف يوم ـ وتسبيحة فَرهضان أفض أفضل من
 وهادىششرها - كثرةالاعتاق لمرقاب من النارفيهد:روينا

 بعَدَد مَا هَضَى منَ النَّانَلى "

 و عبد الهّ بن بشر رضى السه عنم أُهم سمعوا رسول التّ صلى التّ









قلت : ثم اعلموا أن الأحاديث الواردة فن فضيلة صوم هـذا
 صنففىفضائله ـ وأكثرهالا يثبتمثلها عندأهل العلعفالاشتغال بذ كرها فراغ: وإن كان له فی التحبيب لفعل الطاعات مساغ
 عانقل فن هـذا الشان . وتر غيبا لأ كثر العوام فن العمل فانهم يعملون لتحصيل المثوبات ورفعة الدرجات في الجنان. لا لأقامة وظيفة العبودية بامتثال الأام والنهى التى هي أكمّل الحالات والمقصود لنـا في هذا التصنيف . التنبيه على فغنيلة هــنـا الثهر الشريف. و التنويه بذكر صالحالألأمال فيه وتعديدأنواع الصوم وحكيته وما فيها من الفضل المنيف . و وذلك تم مها أردناه هن " مدارك المرام م فی مسالك الصيام" ونحن نـأل من البّ لطفا من عنده مانعا من زلـ الأقدام وعطفا من رفده رافعا الى ح اتب صحة القلوب عن سقم الاقدام

 عيلى سيدنا محمد وا





